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Takayuki HASHIGUCHI and Makoto HIKIDA 
Debris flows were observed by using a new system of ground tremor sensor in the N吋iriRiver of Mt. Sakur吋ima，
ぬlcano，Japan. In general， go泊gaway from valley， ground tremor by debris flow will become small and this phenomenon 
seems to be different from volcanic activity. To examine the phenomenon of debris flow， we carried out the outdoor 
experiments in the campus， and replicated the surging out of debris in an active volcano.百lespectrum of ground tremor 
observed in the outdoor experiments is very similar to the spectrum observed in debris flows in the active volcano. We 
confirmed that血emagnitude of discharge has a tendency to be in proportion to the size of ground tremor. 
We could f泊dthat observed frequency of ground tremor distinguishes between debris flow from clear water flow.官le
value of frequency is from 50 Hz to 100 Hz for debris flow and less than 50 Hz for clear flow. Out trigger system of 
detecting the volcanic debris flow is available to detect the occurrence of land-slide， snow avalanche and so on. 
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図-5.土石流通過時の地盤振動の時間的推移 (野尻川， 1997.9.16) 
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図 6.パイブロプレート通過時の地盤振動の時間的推移(3軸加速度計)
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図-7.パイブロプレート通過時の地盤振動の時間的推移(1軸加速度計)
|I I I I I I l i I 



































































o S 1 A(TP 1 -ID5 ，High Sp(>"，d) 
• 51 A(TP1-ID6μw 5peed) 






































































































































































































A B C : E 






。。 600 1200 1800 2400 3000 3600 
Recorded Time hy DAT (sec) 
150 
A B C D E I F G 




。。 600 1200 1800 2400 3000 3600 
Recorded Time by DAT (sec) 











24∞ 3COO 36∞ 
Recorded Time by DAT (sec) 
42∞ 48∞ 54∞ 
図-17.土石流による地盤振動レベルと振動周波数(桜島・野尻川， 1997.3.29)
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6.まとめ
本研究で，土石流検知警報システムの構想と監視
カメラによるデータ通信実験結果および土石流に
よる地盤振動データのモニタリングの手法を示し
た.その結果，災害地域に住む住民は，自主防災の
視点から安心のもてるシステムを構築することが
可能となった.地盤振動現象に着目すると，発生し
た土石流の確認，土石流の規模や移動速度を推定で
きることが判明した.これら土石流による振動デー
タは，無線LAN及び携帯電話による通信回線を利
用すると，転送可能である.
今後の課題として，桜島野尻川上流部に本システ
ムを設置する予定である.土石流を確実に捕捉する
ためには，現状の試作品に改良を加え，更に，実用
性について十分検証することが必要と考えている.
謝辞:
本研究をすすめるに際して，本校の前田滋校長，内
田一平助教授，蒲田清孝講師，榎並利征技術員，及び
卒業研究生であった水流彰太郎・徳田浩史・八反田周
吾・原田雄二・森田圭亮君崇城大学の森山聡之助教
授，九州大学の橋本晴行助教授，国土交通省大隅河
疋田誠
川国道事務所及び桜島砂防出張所， (株)アイエムテ
イの会田和義社長，石塚浩一氏に終始ご援助を頂いた.
ここに，関係各位に心から厚く謝意を表する次第です.
参考文献:
1) 水流彰太郎・徳田浩史・榎並利征・疋田誠."渓谷
河川における土石流シミュレーション実験"平成
15年度土木学会西部支部研究発表会講演概要集
[第2分冊](2004) B196-B197 
2) 八反田周吾・橋口孝行・疋田誠・榎並利征・森山
聡之・会田和義・石塚浩一."土石流検知警報シス
テムの開発"平成 15年度土木学会西部支部研究
発表会講演概要集[第2分冊](2004) B198-B199 
3) 橋口孝行・疋田誠・森山聡之・会田和義・石塚浩
一."土石流の検知警報システムに関する研究"第
23回日本自然災害学会学術講演会講演概要集
(2004) 135-136 
4) 原田雄二・森田圭亮・橋口孝行・疋田誠・内田一
平."土石流検知警報システムの開発-第2報"平
成 16年度土木学会西部支部研究発表会講演概要
集(2005)359-360 
40 
